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In this case there was the young girl 、vith a 's normal
aspirations to find love and then a husband and a farnily, 、vho ″αs
brο″―bθαιθんαんαた9ρι αοωんby her father,a selfish man who αjαれ'ι
″αんι んθ′ ιο ιθαυθ んο
“
θ because he M′anted a house―keep r, and it
was a natural instinct Of――repressed M′hich――you can't repress it――
you can mash it doM′n but it comes up some、vhere else and very















の死後語 り手 は、 彼女が置かれた状況を簡潔 に説明 している一 “We
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remembered all the young men her father had driven a、vay, and 、ve
kne、/that with nothing left,she v/ould have to cling to that、vhich had
robbed her,as people will"(124)。この引用中の “that which had robbed
her"が何を指すかは議論の分かれるところだが、これが「父と、父の存在そ
のものが表すものJを示すとすれば、父の死後彼女に残された財産は家屋敷だ

















We had long thought of them as a tableau, Miss Emily a siender
figure in white in the background, her father a spraddled silhouette
大阪学院大学 外国語論集 第62号
in the foreground, his back to her and clutching a horsewhip, the
two of them framed by the back-flung front door.(123)
この情景が映しだすのは、適齢期の娘から彼女に言い寄る男たちを追い払う
父親の姿であるが、これは単に娘を他人の男に奪われたくないという、横暴で
自己中心的な (Faulknerは彼を “selfish"と評 している)父親の心理を覗か
せるだけなのか。この場面に関 して、“[Emily]was brow beaten and kept
























す父の影響の強烈さを述べる語り手の次の言葉である一“that quality of her
father which had thwarted her woman's life so many times had been


















係にあったからだ。共依存に関 して、Charles L Whitfieldは次のように定
義 している。
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.¨CO―dependence [is]αんッs■j04θ′j72g αんa/Or dνs/a726ιjOれ ιんαι 」s αssο―
6ιαιθα ωjιんοr rθs“ιs/rOmルθαSjng οれιんθ ttθαs αηα bθんαυjοr O/
οιんθrs. Co―dependents become so focused upon Or preoccupied 、vith




severe, or advanced the parent's and farnily condition, the less the
























親に苦しんできた自らの家庭生活を、“I viewed my father's distance and
mother's chronic depression as“ν/aαZι as l g as l can remember,and







αιωαノs ltlοんαθrθα ωんθιんθ′ο′んοι I″αs rθsρOれsjbιθ/OrんjS arj72んjんg"と
言吾り、 まフt“」んαυθ ιんjs 2∫∫Ljθιjο72 ιんαι ωんθttθυθr ιんθsんgんιθsι ιんれgんαρ―







りも、 あるアダル ト・チャイル ドと同様に“how l could help him"(7)・と思
い悩んできた姿が想像される。Blackはまた、親などによって虐待された者た
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ちが自分たちを「犠牲者化」 し、彼らが “…unable to access any anger or
































































Emilyの姿を、“her hair was cut short,making her look like α gjrι,with
a vague resemblance to ιんοsθ αんgθιs in colored church windowttsort Of
tragic and serene"(124,強調は筆者)と、描いている。このイメージからは
父を失ったあとの彼女の心境の変化が窺えるが、それと同時にどこか一人前の
成熟 した女性らしくない、ある種の「子供っぽさ」(“a girl"、“those angels")
が見え隠れする。この時期の彼女に付与されたこのような「子供っぽさ」は、
Whitfieldが専門家による共依存の23の定義を挙げている中での、その一つ一
``A psychological disorder caused by a failure to complete psychological
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の彼の殺害の時期とそのときの彼女の容姿に関ってくるのだ。
読者はEmilyが砒素を購入 したとき、彼女が “still a slight woman,





grown fat and her hair 、vas turn ng gray"(127) と言己し~でいる。 ここ‐で
問題になるのは、彼女がいつ砒素をHomerに用いたかである。悪臭が彼女の
家から漂いはじめたのは、“two years after her father's death and a short
time after her sweetheart.had deserted her"(122)であることからして、
彼女が砒素でHomerを殺害 した20のは、人々が彼の姿を最後に見てからそん
なに長い時間が経たないうちに、つまり、砒素購入後数ヵ月以内であろうと考
える(Faulknerは砒素購入を父の死後 1年以上 (“over a year"[125])経過
したときと規定 し、悪臭の流出を死後 2年を経たときとしているが、上の







いう指摘の論拠を、彼女の変身 (“frOm the slender figure in white to the
obese figure in black whose hair is `a vigorous iron―gray, like the hair








Pretty soon he knew everybody in town. Whenever you heard a lot
of laughing anywhere about the square, Homer Barron would be in
the center of group.(124)
EmilyがHomerに惹かれたのは、彼が体現する、父と共通する行動力のある、
男性的なその側面であろうと思われる。 しかし、語り手は、“Homer himself
had remarked―he liked men, and it was knO、vn hat he drank 、vith the




























配欲は、HB.という頭文字を刻んだ “a man's tOilet set in silver"と寝間











体について次のように記述 している一“nOw the long sleep that outlasts
love, that conquers even the grirnace of love, had cuckolded hirn"(130)。






















O As they [four members of the Board of Aldermen] recrossed the
lawn, a window that had been dark was lighted and Miss Emily
sat in it, the light behind her, and her upright torso motionless
as that of an idol.(123)
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② Now and then we would see
do、v釘―she had evidently shut
the carven torso of an idol in
us, we could never tell 、vhich.
her in one of the downstairs win-
up he top floor of the house-like
a niche, iooking or not looking at
( 128) "
先ず②に注目したい。 この彼女のシルエットの描写で特に重要なのは、






























「彼女が男たちの行動を見ているのが彼らに見えるように」 (“so that they

















































た理由 (“out of curiosity")を通じて物語冒頭の第一文で既に示されていた
が、彼女の父が亡くなったとき彼女は無一文になって、もうお高くとまってい
られず “she had become humanized"(123)となったのだからと彼女を気の
毒に思ったり、彼女とHomerが馬車に乗る姿を “jalousies"(125)のうしろか
ら覗き見たりするなど、彼女に対する彼らの注視にはっきりと見てとれる。さ
らに、彼らは二人の恋愛の進展に応じて、“they were to be married"と思い
こんだり、また “` They are married'"(127)と言って喜んでみせるのだが、
彼女の砒素購入を知ると、今度は “` She will kill herself'"(126)と態度を豹
変させるのである。このように彼女にさまざまな反応を示すのは主として女性
たちであるが、 しかし女性ばかりではない。男性の中でも、彼女の行為に異議






























とって“a tradition"、“a duty"、“a care"であったと規定されるが、これらは














点に関連 してさらにSchaefは次のように述べている一“Since co dependents
feel they have no intrinsic meaning of their O、vn, almost a1l of their




員の一人に、“` …will yOu accuse a lady to her face of smelling bad?'"
(122)とその要求を一蹴してしまう」udge Stevensは南部固有の因習的な貴婦
人観を持っていることは明らかであり、それはまた、EmilyとHomerの交際












































があるのを知 りながら(“Already we knew that there was one room in





















を指摘した、Gary L.Kriewaldの興味深い論文 (“The Widow of Windsor
and the Spinster of Jefferson: A Possible Source for Faulkner's Enlily
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Grierson,"7/1θ Fしαιたれθ′Joしr71αι 19 1[Fa11 2003])がある。
2 William Faulkner,Cοιιθcιθα Sιοrjθsげ7′ιιjα772 Fααιれ θr(New
York:Vintage Books,1977)123.以下引用はこの版により、括弧内にペー
ジ数を示す。
3   “Emily Grierson's Oedipus Complex: Ⅳlotif, lvlotive, and
〕vleaning in Faulkner's `A Rose for Enlily,''' Sια′jθ  ′れSんοrι Fじθιjοη 17
(Fa11 1980): 399-401.
4  ヽVilliam Faulkner,Fαじιたんοr jれιんθ3Ljυθrsινr C′αss Cο72/arθれ6θS
αι ι/1θ l1/2jυθrsι夕 o/ y′rgjんjα 195各ゴθδ∂, ed. Frederick L Gwynn and
」oseph L.Blotner(New York:Vintage Books, 1959)185.
5  Scherting 400
6 フロイ トは、女児が誕生以来性的成熟のさまざまな過程を経たのち思
春期に達 したとき、父の子供を産みたいという無意識の欲求を抱 くと指摘 して
いる (Sigmund Freud,“Beyon  the Pleasure Principle,Group Psychology
and OtherヽVorks"7/7θ Sιαηααrα Eα:ι:οれo/ιんθ Cοttριθιθ Psνε/1ο′οgjcα′
終、″たs o/ S″gれα77α Frθαα, vol  18, trans James Strachey [London:
Vintage, 2001], 157)。 Cf. Freud, Sιαんααrα Eα」ιjο71, vol 19, 179, 256
7 ここで「虐待」という表現を用いるが、これには性的な意味は完全にりF
除されていない。John FrielとLinda Frielは、親と子の家庭内での境界が
弱い場合、 両者の間に近親相姦が起 こりやすいと指摘 している(4αιι






8   Vヽilliam  Faulkner,  Fα
“
ιたんθr  αι Qヽgαんο,  ed  Robert  A.
大阪学院大学 外国語論集 第62号
」elliffe(Tokyol Kenkyusha, 1956)70
9 Faulknerは長野で、先の引用に続いて、“At the time when she could
have found a husband, could have had a life of her own, there 、vas




M.Moore(“Of Time and lts Mathematical Progressions:Problems of
Chronology in Faulkner's `A Rose for Emily,'''``A Rose for Emily":
ルι/jιjα
“












独身者が戦争で死んでしまったからだと述べている (“From the American
Story," I1/Jιιjα′η Fα
“
ιんηθr:“A Rose for Enlily,"ed.A/1.Thomas lnge
[Ohioi Charles E Merill,1970]6162)。
11 作品の冒頭にFaulknerは、Emilyが死亡 した時点において、南北戦争
の敗北によって Grierson家が蒙 った社会変化の影響を、“…garages and
cotton gins had encroached and obliterated even the august names of
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that neighbOrh00d"と語 っている。Grierson家の屋敷 は当時 この地域では
“an eyesore among eyesores"(119)になってヽヽた。





13 Claudia Blackは、「アダル トチャイル ドJをアルコール依存症の親 と
暮 らした思春期前期の子供や思春期の若者 と同時に、成人に達 した子供たちを





″ιs [Center city, Ⅳlinn:
Hazelden,2002]x)。












れたことは想像に難 くない。次の描写一 “She carried her head high enough
――even when、/e believed that she was fallen lt was as if she demanded
more than ever the recognition of her dignity as the last GriersOn"
(125)一は彼女に内在する「恥辱感」 と「 自尊心の低下」 と、それ らにあ らが
おうとする名門意識との葛藤を垣間見せる。
17 Judith Fetterley,“A Ros  for `A Rose for Emily,'"“A R se for




殺害 したと主張する(“AtmOsphere and Theme in Faulkner's`A Rose for
Emily,'"Tι′jιιαれ Fαιたんθrr Fo“r Dθθααθs げ CrjιjCJS胤, ed., Linda
VヽelshimerヽVagner DⅦichigan: Ⅳhchigan UP, 1973]195-196)。 またHal
Blytheは、EmilyはHomerがホモであったと知ったとき、対面を保つため
に毒殺 したと考える (“Faulkner's`A Rose for Emily,'"Eχpι」cαιο 47 2
[Winter 1989]:50)。一方Norman N Hollandは、Emilyが父とHomer
を共にエディパルな視点で捉えるとしながらも、否定と併合の心理的防衛の立
場から、Homer殺害は彼女が本当は結婚 していないことを否定するためのも
のだと論攻する (“Fantasy and Defense in Faulkner's`A Rose for
Emily,'"″αrt/oだSιααιθs jtt Ljιθκι膨″ 4 1[1972]:18)。
19  Charles  L  Vヽhitfield,  Co―αcρθ2αθηccf Heαιιんg  ιんθ  〃
“
′ηαれ
Cοれαjιιοん (Deerfield Beach, Fla.: Health Conllnunications, 1991)10 '支
が挙げるこの定義は、BK Weinhold and」B Weinhold,Brθαたιηg Fθ o/
ιんθ Cο―α9ρθηαθ72Cν Tκり 6Valpole, NHi Stillpoint, 1989)によるもの。
20 Terry Hellerは、(この推測は突飛だと断りながらも)EmilyがHomer
と数年間屋敷内で一緒に暮 らした可能性 も否定できないと言 う(“`The









自己喪失の病 ― “A Rose for Emily"における共依存性について
JoannaとChristmasのそれを想起させる。
25  Schaef 59-60.
26 信田さよ子「共依存か らの回復 とは何か」『共依存―自己喪失の病』吉
岡隆編(中央法規、2001)84。
27  1saac Rodman,“IrOny and lsolation:  Narrative E)istance in
Faulkner's `A Rose for Enlily,'"“A Rose for Enlily": Wiιιjα772 F6Z“′たれθr
82-83, 89.
28 もう一つの Emilyの窓辺の姿を描 く次の場面―“Now and then we
would see her at a M′indoM′ for a moment, as the men did that night
v/hen they sprinkled the lime, but for aln10st six months she did not
appear on the streets"(127)一に現れる彼女 は、恐 らくHomerを既に殺害
している。






31  Rodman 86-88





ダニティ性」『アメリカ文学 ミレニウムー [Ⅱ]』 国重純二編 (南雲堂、2001)、
48。ただし「エミリーが窓を通して見られる」点に対する私の視点は、氏のそ
れとは異なる。
